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Abstract
Based upon the Input Hypothesis of Krashen (1982), an extensive reading (ER) pro-
gram was conducted for one semester in Japanese university classes. It was done in an at-
tempt to give a large amount of comprehensible input to the learners with comparatively
low English proficiencies. The students met once a week and read Graded Readers for
20-30 minutes each time for 12 weeks. The books they read were of their own choice.
Before and after the period, they were asked to write English essays. As a result, it was
found that their fluency in written English increased 1.7 times after the term, and that
those who read more words in the period showed a better accuracy level when judged
from the rate of Global-error-free T-units (GEFTs) in their essays. Even though the term
of the trial was short (12 weeks), a trend was observed that ER was effective for the stu-








































































と多読（Extensive Reading）がある。 Day and Bamford （1998) によれば、“Extensive Reading”と



















































































































Hunt （1970）により提唱されたT-unitとは、“Minimal Terminable Unit”のことで、書かれた言
語を分析するための単位である。門田 （2002） は、 「1つの主節と、 それ以外に１つ以上の従
属節や句があれば、それらも含んだ言語単位」と定義している。その平均長が長いほど熟達した
書き手であるとされているこのT-unitの他に、Error-free T-unit （EFT） については、第2言語に
よる書き手のライティング力を計るには、全く間違いを含まないError-free T-unit （EFT）による
分析の方が、T-unitよりも有用である、との指摘が多くの研究者（Larsen-Freeman 1978, Gaies




































































率に、交互作用が見られた、F(1,32) = 5.11, (p < .05)。時期については、F (1, 30) = .01, (p > .05)で、




● 実験前の上位群×下位群 t (30) =  .65    (p > .05)
● 実験後の上位群×下位群 t (30) = 3.12   (p < .01**)
● 上位群の開始時×終了時　 t (15) = -2.41   (p < .05*)
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